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図11 身長の年間増加量 （*：P＜0.05, **：P＜0.01） 
表1 各解剖学的計測項目における年齢別計測平均値と標準偏差 （N=24） 
表2 各解剖学的計測項目における年間増加量の平均値と標準偏差 （N=24） 
表3 身長の平均値と標準偏差 （N=24）  
表4 身長における年間増加量の平均値と標準偏差 （N=24）  
表5 6-14歳間の増加量における各項目間の相関 （*：P＜0.05, **：P＜0.01） 
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